



The study of classic literature in the later medieval age of 
Japan: The case of Konoe Hisamichi 
鶴崎裕雄$
The aim of this paper is to point out some characteristics of 
the methods of study in the later medieval age of Japan by 
throwing light upon those lectures on Japanese classics which are 
recorded in the diaries written by Masaie (1446-1503) and his 
eldest son Hisamichi (1472-1505), who were the direct descendant 
of the Konoes, a family of the highest social rank in Japan. 
1. Masaie’s diary contains many lectures on Chinese classics. 
2 . Masaie invited lectures for his eldest son, Hisamichi, and 
Hisamichi did the same for his eldest son. 
3 . The lectures on The Kokinshu were intended to initiate 
students into its secret art and knowledge, so-called 
Kokindenju. 
4 . H isamichi himself sometimes gave lectures for other people. 
5 . Many more listeners with more varieties of standings and 
callings are recorded in Hisamichi’s diary than in his father’s. 
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6 . H isamichi’s diary shows a greater number of bushi as 
listeners. 
7 . There was a cultural salon centered around the Konoe 
family. 
It seems to be very significant and useful to make a 
comparative study between the approach to the classical 
literature in the aristocratic society of Japan and that of the 
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7 伊井「源氏物語注釈史の研究」 P365、木藤才蔵「連歌史論考」下 明治書院P
531 
8 拙稿「尚通公記に見る連歌師宗牧J堺女子短大紀要18
9 「実隆公記jを扱った研究には芳賀幸四郎「公家社会の教養と世界観」（『芳賀
幸四郎歴史論集 I 東山文化の研究J界文閣出版）がある。
討議要旨
棚町知弥氏より、中世末の公家や武将そしてその聞を結ぶ連歌師のそれぞ
れの暮らしのたて方というような点から見て、たとえば源氏講釈などの場合
近衛家の費用持ち出しであったのか否かとの質問があり、発表者より、連歌
師を通じて大内氏よりの金品が近衛家に渡されている例や、近衛尚通が宗牧
を北野連歌会の奉行役になるよう斡旋していること、また近衛家での講釈に
際し武士達が物をもっていっていることなど三者の関連について発言があっ
た。伊井春樹氏より、講釈の場で注釈などが生まれてくるのであろうとの、
場の重要性にふれた上で、たとえば源氏講釈などは 2、3年かかるようだが、
聞いている者はテキストを持ってくるのかどうか、本文は読みあげるのか或
は注釈だけをするのか等の具体的なことについての記事があるかどうか質問
があり、発表者より日記の記事が簡潔であり、宗碩の源氏講釈の場合は、日
記が丁度途中欠けているので詳しくはわからない。注釈は累積されて出来て
ゆくのだろうが、どこで行なわれたかがわかると日記の比較が出来るのであ
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ろうとの発言があった。ジェームズ・アラキ氏より、公家や僧侶がどういう
ものに興味を持っていたかがわかり大変興味深いとの発言があり、福田座長
及び発表者より、 2、3それに関する参考文献が紹介された。
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